

























































































Lakoff and Johnson(1980：123-124)においては、客観主義的な言語観が唱えてきた 集合論（set 
theory）に基づくような固有の属性を重んじた静的なカテゴリー観ではなく、相互作用的で構造化
されたゲシュタルトを構成するような集合をとらえるカテゴリー観の必要性を説いている。それは、









Lakoff and Johnson は、さらに hedge 表現に注目し、英語においてある特定の modifier（限定語
句）が用いられたときには、カテゴリーを形成していることが示唆されると指摘した。 
 
PER EXCELLENCE: This picks out prototypical members of a category. For example, a robin is a bird par 
excellence, but chickens, ostriches, and penguins are not birds par excellence. 
 
STRICTLY SPEAKING: This picks out the nonprototypical cases that ordinarily fall within the category. 
Strictly speaking, chickens, ostriches, and penguins are birds even though they are not birds par excellence. 
Sharks, blowfish, catfish, and goldfish are not fish par excellence, buy they are fish, strictly speaking. 
 




AND PURPOSES, A REGULAR, A VERITABLE, TO THE EXTENT THAT, IN CERTAIN RESPECTS な












Jespersen (1924:322-337) の否定研究に続き、Givón (1979:132）はその有標性に一対一や一対
多を指摘し、いずれも否定文は肯定文に対する二次的なものであるとしている。 
 
(1) a. She is pregnant. /?b. She is not pregnant. 

































(3) a. Move! 
  b. Don’t move! 
 
(4) a. Don’t move! 

















(5) a. Open the door. 
  b. 扉を開けろ。 
(6) a. Make a move. 
  b. 動いてみろ。 





ほぼ同じ意味を伝達するものとして解釈される。英語も日本語も同じであり、“Don’t make a 
move.” あるいは、「動くな」として解釈される。(7)の否定文も、肯定文の場合とほぼ同じ意味を
伝達するものとして解釈される。すなわち、「嘘をつくな」という発話として解釈されうる。 
(7)のタイプには、「馬鹿を言え」なども挙げることができる。そして、逐語的英語では “Tell me 









(8) a. ｛うそ/ 馬鹿/ 冗談/ *文句/ *苦情｝（を）言え。 
    c.f. { 文句/ 苦情｝（を）言う。 
  b. うそ（を）{言え/ つけ/ *話せ/ *重ねろ/ 見破れ｝。 
    c.f. うそ（を）{話す/ 重ねる/ 見破る｝。 







「勝手に V してみろ。ただでは済まさないぞ。したがって、V してはならない。V するな」とい
う含意が含まれていることから、仮定文の前件のみが残った命令文の形であるとも考えることが可
能である。 





禁止命令を依頼表現との関係の中で分析すると、唯一、(5)の例のみが、Please, Could you, Would 














(9) A: Wow, this cake looks really nice! 
  B: Oh, it’s going bad. (Don’t eat it.) 
(10) a. 食べてはいけません。 





(11) a. もう一度言ってみなさい！/ もう一度言ってみろ！ 

















は、「A and not A」という対比だけではなく、「A and not A, but B」という対比の解釈が必要となっ
ている。分類すると、「A and not A 型」には(11)(12)が該当しており、「A and not A, but B 型」には
(13)～(17)が該当している。(11)(12)では、A と言いながら、A をしないこと、つまり真逆のこと
を命じている。(13)～(17)では、A と言いながら、A をしないことだけを命じているのではなく、





Coca-Cola” “Enjoy! Coca-Cola” と日本語の「スカッと爽やか」「爽やかテイスティ」等の対比を挙
げることが可能である。 
 
(18) Give your old 401 (k) that attention it needs.（T. RowePrice 投資会社） 
(19) Believe in the Wind.（Vestas 風力発電） 
(20) Relive the Legend（Drambuie アルコール飲料） 
(21) Stay ahead of traffic and the curve（Nissan 自動車） 
(22) Touch the future now.（Hewlette-Packard Development Company ＰＣ画面） 
(23) If you’re not getting a full night’s sleep with Ambien, try Lunesta to help you sleep through the night.
（Lunesta 睡眠薬） 
(24) Fly high. Go far. Yes, the future looks brighter with us.（US Bank） 
(25) Imagine life without breast cancer（ThisIsTheRibbon: Susan G. Komen for the Cure） 
(26) Tell us your travel story for a chance to win a trip to Fiji（Air Pacific） 
(27) Let’s build a brighter economic future.（GetWorking: The Save Our Environment Action Center） 
 
これらは、どれも明示的な命令形の動詞を持つ広告であり、直接的なメッセージが伝達されてい


















(30) Count your chickens before they hatch.（Jafza: Jabel Ali Free Zone) 
 
この広告の読み手は、一瞬違和感にとらわれるが、それは、“Count your chickens before they 
hatch.”という表現が肯定文であるためである。英語の“Don’t count your chickens before they hatch.”
（取らぬ狸の皮算用）という諺が基盤にあるために、この広告の効果は単なる命令文ではない効果












(31) a. Love your neighbor. (You shall love your neighbor as yourself. [The New Testament: Matthew 
22:37-39]) 
 b. Help your neighbor.  
?c. Attack your neighbor. 
?d. Defeat your neighbor. 
?e. Kill your neighbor. 
 
(32) a. Beat the enemy. 
?b. Beat the baby. 
 
否定性を利用した非プロトタイプ的英語広告の認知言語学的分析 195 
(33) a. Darn it! 












(34) Let’s not make this a holiday season to remember.（Allstate 保険会社） 
 
Parent-Teen Driving Contract 
Every December, on average, almost 500 teenage drivers are killed in car crashes. Simply talking to your 
teen can help lower their risk of having an accident this holiday season. The Allstate Parent-Teen Driving 
Contract can help start the conversation. Go to an Allstate Agent or to allstate.com/ten for a free interactive 
contract you can save, print and update. Give your teen the greatest gift of the season. 
 















(35) Baby in your arms. Love in your heart. Carrot in your hair.（SMA Progress 離乳食） 
 
Feeding a baby solids is fun. Buy messy. And how can you be sure you’re getting the nutritional balance 
right? As experts in infant nutrition, you can trust SMA Progress – a follow-on milk with a unique combina-
tion of important vitamins and minerals, fortified with extra iron. To see our range and for weaning advice, 
visit our website. As for that squished banana on the ceiling, sorry – you’re on your own. SMA. Understand-
ing parents. Understanding babies. Visit us at www. Smanutrition.co.uk. 
 
これは、A in B. という形をスキーマとして用いている広告事例である。命令形を使っていない
英語広告も多々あり、命令形の使用の多寡については商品の性質や広告が求めるメッセージ性の種
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